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Abstract   The purpose of this research is to play the role of the small-scale hospital at the time 
of an earthquake disaster clearly from a personal viewpoint through prescription of 
medicine. Study method was performed based on a literature search and hearing survey. 
An object of hearing survey was set to 2 groups of persons with experience of a great 
earthquake and inexperienced persons. The main results are summarized as follows; 
An earthquake disaster inexperienced person and the person who receives periodic 
medicine prescription didn't tend to remember to the name of the medicine. There was a 
person who had trouble looking for the hospital open at the time of an earthquake 
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②については、2011年東北地方太平洋沖地震の被災地
で、海岸沿いから直線距離で約 1kmの宮城県多賀城市に






表 1 ヒアリング調査の概要 
 













































































































































































男 女 男 女
80歳代 0 1 0 1
70歳代 1 4 0 0
60歳代 1 1 0 0
50歳代 2 2 0 1
40歳代 0 3 0 0

























男 70歳代 はい 1日 ○ ○ 〃




女 50歳代 はい 2日間 ○ ○ 避難所を経て娘の家へ。
女 40歳代 いいえ ○ ○
高台に住んでいて目の前が避
難所だった為家に留まった。
男 60歳代 いいえ ○ ○









女 80歳代 いいえ × ×
津波が来たため2階に留まるし
かなかった。




震災時薬の服用者が病院に求めるもの   
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震災時薬の服用者が病院に求めるもの   








































































    
              （受理 平成 28年 3月 19日） 
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